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   The following results were obtained from the statistic studies and drug sensitivity tests of bacterial
fiorae isolatcd fr6m the urinary tract in 1979 and 1980． Of the 2942 bacterial strains isolated， 804
（27．3t．’ ） were gram－positive cocci． Of the 2128 strains isolated from out－patients， 25．20／o were E．
coli， 13．30／o were Enterococci， 11．8 O／． were Proteus spp，， 7．2 O／o were P． aeruginosa， 6．9 O／o were K
Pneumoniae， 5．8 e／o were S． ePidermidis and the rest were others． Of the 814 strains isolated from
hospitalized patients， 16．7 O／． were Enterococci， 12．6 O／． were Proteus spP．， 11．70／o werg E． coli， 11’．4C／o
were Pr qeruginosa， 10．3 O／o were K． pneumoniae， 8．8 O／o were S． ePidermidis and the rest were others．
   The number of Proteus sPP．， P． aeruginosa， non－fermentative gram－negative bacilli detected in
the isolates from the out－patients and that of E． coli， K． pneumoniae， Enterococci detected in the
isolates frem the in－patients were higher than in previous years． The major isolates， i．e．， 9 species，
from out－patients were more susceptible to the．antimicrobial agents tested， ’??モ?垂?that nalidixic acid
was more effective against the isolates from in－patients．
   During the past two years， we have been routinely using so called 3rd generation cefem anti－
biotics to treat urinary tract infections． This might be why the number of isolates of Serratia． was
only 2．50／． of the total isolates which is relatively lower than at other hospitals， and the susceptibility
of isolated Serratia in the disk－sensitivity test was also slightly higher． ’
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lin （ABPC）， sulbenicillin （SBPC）， cephaloridine
（CER）， cefazolin （CEZ）， kanamycin （KM）， gentami－








 Table 1， Fig．1～3｝C示すような結果が得られ
t．外来の方では1979年度に比して，1980年度の検出
菌ではProteus sPP．（とくにP． mirαbilis， P． rettgeri）P．
aeraginosaそのほかのブドウ糖非醸酵グラム陰性菌の
増加と，Escherchia coli， StaPb210COCCUS epidermidisの減
少が目につく，その結果2年間の統計としては，E・ coli
25．2％， Enterococci 13．3％， Proteus sPP 11．8％， P． aerugi－
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ではE．coli， K． Pneumoniae， Enterocecciの増加とE．
cloacae，そのほかのブドウ糖非醗酵グラム陰性菌， S．
epidermidisの減少が目につく．その結果2年．問の統
計ではEnterococci 16．7％， Proteus spp l 2．6％， E． coli











cocci 14．3％， Proteus spp．12．O％，そのほかのブドウ糖
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Fig． 4． Susceptibility of E coti out－patient
Y．earLNo－pa ’so
1畿妾5凹
      ％@   lOO
@   80
@   60
@   40
@    20















@           田．5




AB CEXCER CEZKMDKBGMCPTC門A CL
e％537568 ● 96．8 qo8757ag89598β66β7q585．3947
Fig． 5． Susceptibi！ity of E． coli in－patient
受性率が低い．また外来と入院を比較すると全体的に
入院の方が感受性率が多少低い．
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Fig． 6． Susceptibility of Kr． pneumoniae out－patieot
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Fig． 7． Susceptibility ’of K． Pneumoniae in－patient
TCも同様である．
 （3） Proteus SPP． （Fig． 8， 9）
 外来，入院でそれほど差がない． ABPC， CEX，
GER， CEZでは外来の方が感受性率が低い．
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Fig．9． Susceptibility of’♪roteus吻． iR－patie皿t
おり，耐性菌は少ない．




 （6） P． aeruginosa （Fig． 14， 15）
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Fig． 11． Susceptibility of ，P． mirabilis in－patient
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Fig． 13． Susceptibility of P． morganii in－patient
 （7） S． marcescens （Fig． 16， 17）
 菌株数は少ないが，比較的感受性率の良いのは，外
来でGM， CP， NAで75％以上の感受性率である
が，これが入院になるとNA 57．5％， GM 50％， CP
42．5％が上位3 rs剤ということになる．しかしなが
ら，ほとんどの薬剤で198G年の方が外来，入院とも感
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Fig． 15． Susceptibility of P． aeruginosa in－patient
受性率が良くなっている．
 （8） E． cloacae （Fig． 18， 19）
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Fig． 17． Susceptibiliy of ’S． marcescens in－patient
られた。
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Fig． 18． Susceptibiliy of E． cloacae out－patient
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Fig． 19． Susceptibiliy of E． cloacae in－patient
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Table 3． Distribution of isolated bacteria
from Tokal Unlv．






1 78 ・v 1979
Komagome Hosp．
1975．4Nt979．3
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 （2） K． Pneumoniae
 前報に比して外来，入院ともCERの感受性率がそ
れぞれ55．7％，38．1％から76．0％，63．1％に上昇し






















 （4） P． mirabilis










 （6） P． aeruginosa
 外来，入院とも罪報とそれほど変化はないがCP，
TCで多少感受性率が上昇している．中等度以上の感






％，SBPC， TC 45％，入院でGM 45％， SBPC 34％
でこれと比較するとかなり良い．








DKB， GM， CP， NAが50％以上の感受性率を示し






 （8） E． cloacae
 外来ではアミノ糖系，CP， TG， NA， Cしに比較的
感受性があるが，入院ではCL， NA以外は感受性率


















 （10） S． epidermidis
 前報ではどの薬剤も比較的良好な成績を示していた

































 外来からは2128株検出され，E． coli 25．2％， Entero－
eocci 13．3％， Proteus sPP l l．8％， P． aeruginosa 72．％，
K．Pneumoniae 6．9％， S． epidermidis 5．8％であった．
 入院患者からは814株検出されEnterococei 16，7％，
Proteus sPP 12．690， E． coli 11．7％， P． aeruginosa 11A
％，K． Pneumoniae 10．3％， S． epidermidis 8．8％であっT．






























 26： 1245一一1261， 1980
            （1982年3月31日受付）
